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とよぷロ Sを全体集合， Aをファジイ集合， xをSに属する要素， m.(x)
をzの帰属度関数とすると，
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百 Z；；くZk; (i牛k),then m,(Z;;)>nA(Zk;) 
が成立すると仮定する。本稿では，次のような指数関数を使用する。






































































表4 中国のDF値と FI l値
可き 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fl! DF 
西 0 78 。。0.89 m1ssmg 0.96 0.17 mi.,mg 0.83 0.51 0.1928 
耳C 0.68 0.00 0.00 0.66 m1ssmg 0.9tl 0.15 m1ssmg 0.43 0.40 0.2614 


















表5 各グループのDF値と FI l値の例
「西側」
日本I•I• 国 イスラエル イギリス ~t'!: I ~t予 1 ：士ウ 王手~1 ；~下 I~ ~ 
ooo loos loos lo53 lo67 I06o 1075 1010 I067 1073 
0 2144 I 0 19281 0 4792 I 0 '5221 0おsslo1203lomolo羽＂ I o 3901 I o '"' 
??
同＇＂トイ， :'.';"It話 lに什士：；：71!i'f:t Ii'元引ソ通lh パ
。田 Io 81 I o 10 I o.n I o 81 I o田 Io刷 1010 1047 108' 
0 2氾14I o 3'46 I o.317・1 I o 355' I o 3573 I o 3707 I o 3997 I o 2620 I o 1807 I o 2m 
「開発途上国J
体問いド回l脅浴｜台前I;':Lリ 話三XIタイ インド
。田 l0.55 I o 5 I o rn I o 10 I o 67 I o 40 I o so I o n I o se
o 3'13 I o.3782 I o 2950 I o 4103 I o 3'51 I o 4196 I o 3403 I o 31田 1o 3170 I o 2862 
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NATIONAL ATIRIBUTES ANALYSIS WITH 
NON」PARAMETRICTESTS AND FUZZY THEORY 
~Summary~ 
Ryo Ota 
This paper aims to analyze several methodological problems on the 
applical!on of non-par田netrictests and fuzzy theory to the national 
attribut町田alys1s Non-parametric test does not require the (approxi-
mate) normal distribution of data. One can analyze the“fuzzy”exp res-
sion or the “品目y”thesisquantitatively. The result of apphcat1on of 
non-par町netrictests to the national attnbutes analysis is not consistent 
WI血 thatof fuzzy theory. The m田nreason of tlus inconsistency is that 
the non-parametric tests (in tlus paper, si伊 test叩 dmedian test) may be 
too simple for the national attnbutes analysis. The result of fuzzy theory 
indicates that China seems to belong to“the West”目白erthan to“血e
Developmg Countnes” 
